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  A 65－year－old male visited the Sawara Hospital with the chief complaint of right intrascrotal
mass， The mass without tenderness， in which right testis and spermatic cord appeared to be involved，
reached the right inguinal region． Right high orchiectomy was performed under the diagnosis of
atesticular tumor． Histological diagnosis was malignant lymphoma． lntravenous pyelogram revealed
right hydronephrosis and 67Ga－scintigram showed an abnormal acqumulation of radioisotopes in the
pelvic and paraaortic region． Chemotherapy with vincristine， cyclophosphamide， 6－mer’モ≠垂狽盾垂浮窒奄獅
and prednisolonc was perf｛）rmed under the diagIlosis of stage IV lymp． homa． Two皿onths after
chemotherapy， right hydronephrosis disappeared and no abnormal accumulation in 67Ga－scintigram
was found． He has been doing well three months after treatment．
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        Fig．1．病理組織像
睾丸組織は，腫瘍細胞によって占められ，その間に介在
して硝子化し萎縮した精細管をみとめた．
















        遭鮎－
Fig．2．静脈性腎孟撮影（治療前）
 右側に軽度の水腎を認めた．
像，Bas．0％， Mo．3％， Eos．7％， Ly．20％， St．2％，
Seg・68％，異型リンパ球O％．血液化学，総蛋白6．9
g／dl， Alb 3．6 g／dl， BUN 17．3 mgfdl， creatinine 1．O
mg／dl，尿酸3．6 mg／dl， GOT 28 KU， GPT l l KU，
Al－P 6 KA， LDH 522 CW，総ビリルビンO．4 mgfdl，
直接ビリルビン 03mg／dl， Na 145 mEqtl， K 4．5
mEqtl， cl lo2 mEq／1， Ca 9・5 mg／dI，無機燐3．3 mg／
dl， TTT l U， ZTT 6 U，蛋白分画Alb 52．4％，α1－G
5，0％，α2－G14・4％，β一G12．5％，γ一G15．6％．赤沈1

















































 stage IVと診断し；），6月10日より， v・ncrlstlne l
mgを週1回， cyclophosphamide 50 mg，6－merca－
ptopurlnc 50 mgおよびprednisolone 30 mgを連日












部位  右  左  両側  不明  計
O e－ 9   2  1
10 一一一 19 1
20 一・ 29 2 1
30 N 39 5 1
40 一一 49 3 2
50 一 59 7 6
60 一 69 9 12
70 以 上   3  4
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●用法・用量 1日1回，1管（．2 rr1 1．，5mt，．または20ml）を皮下または静脈内に注射。
       症状により適宜増減』
       慢性肝疾患には，1日1図，40m 1を静脈内に注射。
       年齢，症状により適宜増減。
                  包装 20ml 5管・．30管，5ml 5管・50管，2 rnL10管・100管
                        ※使用上の注意は，製品の添付文書をご参照下さい。
健保適用
    ●内服療法には』匹盟．督”昌M錠二号
                          包装 1000錠：，5000錠嚇難ミノファーゲン製薬本舗｛〒160）．東京都品品区四谷3－2－7
